



















A Study on Textiles Unearthed in Chach, Central Asia
Tomomi MURAKAMI* 
Abstract
　Archaeological site of Kanka is a leading city of Chach which is one of the historical and cultural areas of the old 
Central Asia.　During the excavations of 1988–91 years, fabrics were found at the Zoroastrian temple of Kanka site. 
It is rare to unearth fabrics in this area and there are many obscure points on production and usage of fabrics.　This 
time, I had an opportunity to investigate these fabrics.　As a result, applique embroidery, handwoven and plain 
fabrics, clew and ropelike fiber were classified.　These fabrics show peculiarities of the area techniques.　It is 
notable that techniques of applique fabrics are possibly original techniques of the area.
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Ред. Ю.Ф.Буряков “Древний и средневековый город 
восточного Мавераннахра” １９９０ p.５２
図２　カンカ遺跡プラン
Ред. Ю.Ф.Буряков “Древний и средневековый город 

















経糸－０．５ mm経糸－ Z経糸－９ アップリケ刺繍織物 a
緯糸－０．５ mm緯糸－ Z緯糸－１２
経糸－０．４ mm経糸－ Z経糸－１８アップリケ刺繍織物 b
緯糸－０．４ mm緯糸－ Z緯糸－３４
経糸－０．３ mm緯糸－ Z経糸－２１文様部平織（アップリケ刺繍織物 a）
緯糸－０．３ mm経糸－ Z緯糸－２２



















経糸－１．３ mm経糸－ Z撚糸２本を S撚り経糸－５ 綴織物 a
緯糸－１．０ mm緯糸－ Z緯糸－２３




経－０．３ mm 緯－０．３ mm経－ Z 緯－ Z経－２０ 緯－２０平織 a
経－０．３ mm 緯－０．３ mm経－ Z 緯－ Z経－１７ 緯－１９平織 b
経－０．５ mm 緯－０．７ mm経－ Z 緯－ Z経－９  緯－１１平織 c
経－０．５ mm 緯－０．７ mm経－ Z 緯－ Z経－１２ 緯－１４平織 d
経－０．３ mm 緯－０．３ mm経－ Z 緯－ Z経－１３ 緯－２３平織 e
経－０．３ mm 緯－０．５ mm経－ Z 緯－ Z経－１４ 緯－１９平織 f
経－０．４ mm 緯－０．４ mm経－ Z 緯－ Z経－１２ 緯－３３平織 g






































































































出版社　２０１０　pp. １５８ – １５９
１８） 坂本氏は織物の文化圏を素材の絹，毛，棉によって分類している。本稿でもそれに倣い毛織物文化圏の用語を使用した。
坂本和子『織物に見るシルクロードの文化交流 トゥルファン出土資料─錦綾を中心に』大阪大学博士学位論文　２００９　pp. 
５–９
１９） 坂本和子「蒙古ノイン・ウラ出土下袴について」『ラーフィダーン』第Ⅲ・Ⅳ巻　国士舘大学イラク古代文化研究所　１９８３ 
p. ３５
